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AK旧A URA，TSUYOSHKAWAZOE，YUHJIYAMAMOTO AKIRA NAKASHIMA  
Itis veryimportant for a cable puller to grasp a wire rope tightly  
Wit：hout any slippage and with no daTTlage On bot：h of the rope surface and cable  
grlPPer・ The frict＝ion mechanisnlOf a wire rope under alarge defornlation due  
to high grasp force・however，has not been sufficiently clarified◆ The  
present paper will report some results on friction of the wire rope under high 
COmPreSSiveload on soTTle CaSeS SUCh as underlubricated condition and under  
different contact conditions using three types of wire rope with steelcore，  
fiber core and a galvanized rope with fiber core． As the results．the  
difference of cont＝aCt area between the wire rope and grlPPer great＝ly affects  
the friction behavior；thatis・the grlPPer With a curved surface can bring  
large friction force comparing wit＝h the grlPPer With a flat surface owing to  
itslarge realcontact area，Whichis dominated by a restriction of the escape  
Of wire between grlPPer Surfaces and the deformation of a rope and a core．  
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圧紙をおいて．接触面積を転写した。   
供試材として使用したワイヤロープは．表1に示すよ  


















Y 平成元年11月21日 九州支部長崎地方講演会において講   




239－   
ケーブル牽引装置用ワイヤロープの摩擦特性  2030   
うにIWRC（lndependent 壁ire 昼OPe ⊆orc：鋼芯），  
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図2 供試ワイヤロープの断面形状  
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図7 曲面グリッパによるFCの圧着荷垂と  
摩擦係数の関係  
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図8 曲面グリッパによるIWRCの圧着荷重  
と摩擦係数の関係  
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図6 圧着荷重と真実接触面積の関係  




















06  Flaこ Grlpper   
O Dry Condltion  
O FC：12  


































0  100  200  300  
Compressiveload W（kN）  
400  



















































































































Sこeel ≡ar  
Dry Comdltlロn  
O Cuヱ∵’e〔】Gripper  
●Fla亡 Grlpper  
○●○わも ●00●○● ○●○●○●  
100  200  300  
CompTeSS†veload W（kN）  
ん00  
















































0  100  2∝〉  300  






















一242－   





関係する。   
また，高荷重域では，潤滑条件は摩擦にほとんど影  
響を与えない。亜鉛めっき表面のワイヤロープの摩擦  




























係数が大幅に低下したと推定される（図11）。   
このように，本実験によりワイヤロープ摩擦は，圧  
着荷垂に対する半径方向変形量および真実接触面積に  













5．結  論  
ワイヤロープは一種の複合材料であるため．一般に  
複雑な機構で変形し，その摩擦挙動は圧着荷垂によっ  
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